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for si盟 ulationof three冒dimensionalbipedallocomotion 
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Abstract: Co皿putersimulation is useful in order to analyze human locomotion. Advantage 
of computer simulation is to estimate the unknown parameters. The final purpose of our 
study is to construct three-dimensional bipedal loco皿 otionmodel. However， in this paper 
we made simplified segment model of each joint for hunian body， because human body has 
many joints and very complex structure. In our simulation， human bipedalloco皿otionis 
reproduced each segment皿 odel，and finally they are combined. The simplified segment 
model is composed of皿uscleobject， tendon object， joint object and bone object. Each 
segment model is constructed for three-dimensional simulation. Effect of bi-article muscle 
is also considered. Surface induced EMG on the knee joint was measured in order to 
evaluate the model. Simulation was carried out under the conditions of almost equivalent 
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リンク Iの端点から重心までの長さを 1Gl、リンク l
の質量を JJ1とし重心に集まっているとする。リンク O
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λ=α(Kex + Bei) 
となる(ただし、 αは筋活動率)。
慣性モーメントを Jとし、運動角度を IJとすると、
























































































3 . 2 身体パラメータのデータベース


























(Entity. Relationship -Diagram) 
このデータベースからシミュレータにデータを渡すた












































































































































距離 ぷ'- I 
l上腿部I 43% 10% I 
|下腿部I 43% 4% I 
5 . 2 シミュレーション結果
上記の条件を用いて膝関節伸展運動のシミュレーシ
ヨンを行った。運動は教師情報に基づき膝関節の伸展、
屈曲運動をそれぞれ 2 サイクルづっ(伸展は約 0~300
フレームで 1 サイクル、屈曲は約 0~600 フレームで 1
サイクル)行った。以下に膝関節における筋活動率の
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